




The Effect of Class Size Reduction in Adult Foreign Language Education:
Reform of English Education at the University Level, Part 2
KUNO Hiroyuki
Abstract:  Research suggests that, at primary and secondary school levels, class size reduction has a positive 
effect on foreign language learning, and that the relationship between class size and academic learning is 
linear.  Heejong Yi at the Defense Language Institute Foreign Language Center, Monterey, CA, conducted an 
experimental study of the effects of class size reduction for adult foreign language learners and, despite some 
limitations, presented persuasive evidence to prove that a reduced class size, which has been proven by many 
studies to positively affect student performance at pre-college levels in general, does actually benefit adult 
learners in foreign language classes as well.  Her study provides a strong reason for us to take a serious step 
toward enhancing the instructional quality of our general education English courses by reducing class size. 
This paper proposes one of the possible ways to make specific and systematic efforts to reduce the class size of 
the relatively large classes in our general education English programs for non-English majors.  Included in the 
proposal are consolidating departmentalized courses into ability-based ones, offering three-days-a-week courses, 
creating the virtual fourth day by e-learning, putting more emphasis on the freshman experience with English, 
and applying more rigid standards to student performance.  Without making some drastic changes in our ways 
of offering general education English courses and establishing a clear articulation between them and technical 
English courses, we may be far short of reaching our nationally recognized goal of producing people who can 
use English well enough to meet the needs of their workplace.
はじめに
　現在人間科学部では、リーディングに重点を置く「専門英語」とよばれる授業も、リスニング・ス










































































基督教大学）の類例がある2)。ICUは 3学期制（trimester）を採用し、一人の教員が 1回 70 分の授業
を複数回（週 2日）教えるので、2学期制（semester）の本学と全く同じ条件ではないにしても、参
考にはなる。ICUの制度はもともとは週3回で始まったが、教員の反対で週2回に落ち着いたようだ3)。
また、専門学校の中にも、授業を 45 分で行っているところが 7％程度ある4)。もちろん、ICUなどの
ように全科目がそのように開講されるのではなく、英語科目だけを 40 分授業にする場合は、1、2講
目に授業を集中させるなどの措置の他、40 分× 2回の開講形態のものを英語以外にも設置するなど















はない」（野中	2004：27）レベルの 4,500 語までには、実に 2,700 語の差があることになる。その差
は、文部科学省の「学習指導要領」で、中学・高校の 6年間で学習することが義務付けられている語
彙数（2,700語）に相当する。したがって、即時的な語彙習得を促進するどんなに素晴らしい指導を行っ












































ある。しかし、能力別クラス編成をしないようにと声高に訴えている NASP (National Association of 
School Psychologist全米学校心理士協会 ) でさえ、その position statementの中で、Marzano, Pickering & 



















































Borman, Hewes, Overman, & Brown (2003)らの研究データから、少人数効果は実施後 5年目から顕著
に現れる一方で、その効果が SD（Staff Development教職員研修）の量と関係していることがわかっ









ビア語、中国語、朝鮮語）5) を学ぶ成人学習者 93 名を被験者とし、少人数での指導が学習効果に及ぼ
す影響を実証しようと試みた。被験者は、250 名の学習者の中から選ばれた。第四類の各言語のクラ
スから 2クラスずつを無作為に抽出し、それらの既に編成されたクラスを、統制群の「普通クラス
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	 1)	 各学科の選択英語科目の開講クラス数を１クラスと決め、その 1クラスの最大可能登録者数（必修クラス
での 1クラスあたりの学生数を用いた）が登録した場合の数 470 を分母とし、2008 年度の実際の登録者総
数 138 を分子に取って百分率とした数字
	 2)	 ICU（国際基督教大学）「プログラム自己点検報告書」（2005）。The American Academy for Liberal 
Education (AALE米国リベラル教育学会 ) プログラム認証評価のために、2005 年 7 月 28 日付けで提出さ
れたもの。「基準 10：階層型カリキュラム（Orderly Progression of Courses）」＜ http://subsite.icu.ac.jp/
dean/selfstudy/selfstudy_j.htm＞アクセス 2009 年 1 月 5日













	 4)	 全国専門学校情報教育協会「専門学校の授業計画および運営に関する調査」（2006）。2006（平成 18）年
11 月 17 日〜 11 月 24 日に、全国専門学校情報教育協会	会員校 132 校のうち、44 校から得られた回答
による。45 分授業を採用していた学校は、44 校中 3 校（6.8％）であった。＜ http://www.invite.gr.jp/
investigation/2006/jugyouunei-shukei.html#1＞	アクセス	2009 年 1 月 5日
	 5)	「第四類」（Category IV）の言語には日本語も含まれているが、イーの実験では日本語クラスは
含まれていなかった。
	 6)	 “One of the most important findings from US studies is that the relationship between class size and 
academic, behavioural, social and civic learning is linear—that is, every student less makes a difference to 
the learning of the whole class (Achilles, 1999). This is very important since the dominant opposition from 
policymakers to addressing class size has been the budgetary impossibilities of reduction to the magic 
number fifteen. This finding, in particular, supports a more gradual and phased in policy approach, starting 
with the first four years of school and the most disadvantaged localities. Some of Australia’s State Labor 
Governments have already begun to move on reducing class size in affordable increments.”, pp.121-122.
